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　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　In connection　with　the　natural　frequency　fo　and　the　stiffhess　k，　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Both　these　prosthesis　are　fasteped　with　a　cement　and　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　iS　smq皿erthap　C，　too．．Then　a　lo6sening　of　the　knee　joint
prosthesis　could　be　considered　as　the　patient　A’is　looser．
6．2　Diseussion
　　　In　this　study，　three　patients　were　measured．　None　of　the　three　showed　prosthesis　is　looseningby
X－ray　or　p　alp　ation．　But　a　characteristic　change　appeared　in　some　mobility　spectra，　at　around　200Hz．
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This　change　could　be　found　a　lot　in　the　case　of　the　tibial　component．　ln　measuring　of　the　femoral
model，　it　appeared　around’600Hz，　but　in　clinical　trials　it　was　aroUnd　200Hz．　When　the　resonance
did　not　appear，　it　is　considered　that　a　prosthesis　is丘xed　completely　on　a　thighbone，　it　disappeared
owing　to　in且uence　of　the　covered　skin　or　the　selection　of　measuring　point　is　missed．
　　　In　the　experiment　of　the　model　in　which　the　silicone－rubber　impression　material　is　inserted，
there　is　not　a　rickety　condition，　however，　the　resonance　appeared．　So　a　little　loosening　eould　be
．found．’　It　is　expected　that　a　significant　sign　for　loosening　appears　around　200Hz　on　clinical　trials．
But　it　needs　to　be　cOmp　ared　with　the　late　looseping　as　the　clinical　datd　is　pot　enough　in　this　tiine．
7．　CONCLUSIONS
　　The　aim　of　this　study　was　to　estimate’loosening　after　a　knee’replacement　arthroplasty．
Prosthesis　loosening　was　measured　and　estimated　by　means　of　the　mob丑ity　with　rand6m　vibration．
The　loosening　was　estimated　easily　by　a　movement　of　a　natural　frequency．　lt　shifted　to　the　lower
frequency　region　with　loosening．　ln　addition，　modal　analysiS　was　applied　to　a　natural　mode，　and
modal　parameters　for　estimation　of　loosening　were　calculated．　The　values　decrease　as　the　knee　joint
prosthesis　loosened．　These　p　arameters　serve　as　an　index　for　the　condition　between　a　thighbone　and
the　prbsthesis．　Wh．ep　the　loosening　of　the　p　atient’s　prosthesis　is　meaSured，　the　fastening　of　femur
and　the　influence　of　skin　covering　should　also　be　considered．
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Appendix　：　Mobi］ity　spectra　of　clinical　trials
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